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Abstract
Although a wide variety of English proficiency tests are available to teachers and 
educational institutes, it is difficult to choose the most appropriate one. The majority 
of tests require an investment of a certain amount of time and money, making it hard 
for teachers to administer them in class. Tests should be valid and reliable enabling 
a beneficial backwash effect on teaching, and should also be practical. The English 
vocabulary test based on Item Response Theory, IRT, was introduced in this research 
to highlight these points. The results of the tests, which were given to 194 college 
students, are statistically analyzed and compared with those of the nationwide re-
search, with the data also being compared to identify some differences among three 
departments the participants belong to. It transpired that the English vocabulary IRT 
test could be a candidate for precise measurement of English proficiency. Moreover, 
it was found that there was significant correlation between this test and another IRT 
























アメリカの大学に留学する際の指標となるTOEFL(Test of English as a Foreign 
Language)、就職活動をする者や社会人が最もよく利用する TOEIC(Test of 























































高3以上 高2 高1 中3以下
A学部 34 12 11 0
（59.6％） （21.1％） （19.3％） （0％）
B学部 36 20 18 2
（47.4％） （26.3％） （23.7％） （2.6％）
C学部 14 14 29 2
（23.7％） （23.7％） （49.2％） （3.4％）
3学部 84 46 58 4
（43.8％） （24.0％） （30.2％） （2.1％）


































2級 準2級 3級 4級以下
A学部 1 27 28 1
（1.8％） （47.4％） （49.1％） （1.8％）
B学部 0 27 45 4
（0％） （35.5％） （59.2％） （5.3％）
C学部 0 13 40 6
（0％） （22.0％） （67.8％） （10.2％）
3学部 1 67 113 11
（0.5％） （34.9％） （58.9％） （5.7％）
















































Mean 628.8 618.4 585.5
SD 44.8 45.9 51.1
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